





































Study on the ideal of “appreciate the beauty” in early childhood music education
Kyoko HASEGAWA
* Department of Human Sciences and Arts, Jissen Women’s University
In this study, I discussed the ideal of music education through the appriciation of “beauty” in 
early childhood music education. As a result, it was found that music education in childcare is 
used mainly in early childhood life. Changes in the items related to the “beauty” in the Course of 
study for Kindergarten, it has been confirmed that beginning that had been aimed at activities to 
reach through enjoy for early childhood represent to music. In early childhood music education, 
caregiver support by lead while receiving representation sensibility early childhood of know the " 
beauty ", and it became clear that will lead to the development of rich sentiment. The sensibility 
to appreciate the beauty of the music is to share the excitement born by the beauty of music in the 
involvement of creators and sensitive people. Finally, to achieve a human formation of character 
development. It was also able to understand that it is foreseen as a target of guidance, from early 
childhood to children.
Key words：musical education（音楽教育），appreciate the beauty（美しさ），pleasant（楽しさ），
 sentiment（情操），child care（保育），early childhood（幼児），
 Course of study for Kindergarten（幼稚園教育要領）
 











































































































































































































































1 .よい音楽（声楽・器楽）をたくさん聞く。　 2 .いろいろな型の異なった歌を歌う。
3 .リズムに合わせで自由に身体を動かす。　 4 .いろいろな楽器やその音色に親


































































































































































































































































































































































































































































































































 3 ） 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並び
に幼稚園教育要領の全部を改正する告示、小学校学習指
導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導要領の
全部を改正する告示等の公示について」の「改正の概
要」では、「（3）幼稚園における主な改善事項」に「幼
稚園及び小学校の円滑な接続を測るため、規範意識や
思考力の芽生えなどに関する指導を充実するとともに、
幼稚園と小学校との連携に関する取組を充実したこと」
「幼稚園と家庭の連続性を確保するため、幼児の家庭で
の生活経験に配慮した指導や保護者の幼児期の教育の理
解を深めるための活動を充実したこと」「教育課程に係
る教育時間の終了後等に行う教育活動の具体的な留意事
項を示すとともに、子育ての支援の具体的な活動を例示
したこと」が挙げられている。
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